



















The Research of Traditional Positioning Technology and Fishermen’ Marine Knowledge
A Case Study of the Stationary Fishing Net and the Gill Net in Hainan District
Abstract：Traditional positioning techniques, which were used before the advent of precision instruments, 
GPS, and satellite communications for determining a marine vessel’s location and direction of travel, were 
linked closely with the knowledge and experience of fishers. Although literature exists on these techniques 
and knowledge, the contents are difficult to understand and recorded in little detail. This writer thoroughly 
deciphered the writings and conducted fieldwork in order to elucidate traditional positioning techniques 
and the knowledge of fishers who continue to use them.
　Fieldwork for this paper was carried out in the Hainan Province of China. First, the workflow and 
methods of set netting and drift netting were set in order. Next, knowledge about flow, a very important 
aspect of tidal currents in set netting, was analyzed based on both existing literature and interviews 
conducted with fishers. While the knowledge of fishers is complex, it may be inferred that fishers change 
their approach to flow according to criteria in nature and the type of fishing. Finally, the methods for 
finding locations for set nets and the techniques for positioning drift nets were organized. In the context of 
set netting and drift netting, traditional positioning techniques take into account all spatial factors 
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including sky, land, sea surface, and seabed. The study found that fishers in the Hainan Province read their 























































fu luo）、「黒山曲」（hei shan qu）、「二沿角」（er yan jiao）、「下阜」（xia bu）、「下阜頭」（xia bu tou）、「濫





















1.6 メートル、直径約 0.25 メートル、元々はカダヤサンの木で作ったが、1990 年代から鉄に変わった。
②　根


























































































































　１月は７日、21 日の２時に；２月は３日、17 日の１時に；３月は１日、15 日、29 日の 12 時に；
４月は 13 日、27 日の 11 時に；５月は 12 日、26 日の 10 時に；６月は 11 日、25 日の９時に；７月
は７日、21 日の３－４時に；８月は３日、17 日の２時に；９月は１日、15 日、29 日の 11－12 時に；


















　『崖州志』（yazhou zhi）は清光緒 26 年（1900 年）５月から翌年冬まで、当時崖州の州牧（zhou mu
（4）
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が始まる。８日 19:00－21:00 に東へ流れ、5:00－7:00 に西へ流れる。９日、10 日、11 日 21:00－
23:00 に東へ流れ、7:00－9:00 に西へ流れる。12 日、13 日、14 日 23:00－１:00 に東へ流れ、9:00－
11:00 に西へ流れる。15 日、16 日、17 日１:00－3:00 に東へ流れ、11:00－13:00 に西へ流れる。19 日、
20 日、21 日は「伏流」である。22 日、23 日 19:00－21:00 に東へ流れ、5:00－7:00 に西へ流れる。24
日、25 日、26 日 21:00－23:00 に東へ流れ、7:00－9:00 に西へ流れる。27 日、28 日、29 日 23:00－１:00









　今回取り上げた『流水庚路簿』は、鶯歌海の鄭昌民（zheng chang min）が 1980 年に書き写した「更
路簿」である。鶯歌海は清光緒年間（1875－1908）から民国 20 年（1931 年）までは海産品貿易が盛
んであった。当時、陳清悟の興発商行、方名家の永和盛商行、王恒記の恒記商行などが鶯歌海の海産

























　１月、７月は 11 日、25 日に；２月、８月は７日、21 日に；３月、９月は４日、18 日に；４月、





































































































　表層作業、水深 16－35 メートル、主な漁獲物はマナガツオである。網目は 0.24 メートル、４－７
月は最盛期であり、楽東漁場、東方漁場で獲る。






　中層作業、水深 20－45 メートル、主な漁獲物はオキイワシ、アジ、サバである。網目は 0.88 メー
トル。１－４月、10－12 月は最盛期、三亜漁場、昌江漁場で獲る。
⑥　タイ網

















































































































































（６）　子時 23:00－1:00；丑時 1:00－3:00；寅時 3:00－5:00；卯時 5:00－7:00；
　　　辰時 7:00－９:00；巳時９:00－11:00；午時 11:00－13:00；未時 13:00－15:00；申時 15:00－17:00
図 15　定位技術に利用した材料
図 16　漁民の環境認識
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伝統的定位技術と漁民の知識についての研究
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